






























































































Well, I will use an analogy. There’s some people who are writers who be-
lieved they had talent, they believed in the dream of perfection, they get 
offers to go to Hollywood where they can make a lot of money, they begin 
to acquire junk swimming pools and imported cars, and they can’t quit their 
jobs because they have got to continue to own that swimming pool and 
the imported cars. There are others with the same dream of perfection, the 
same belief that maybe they can match it, that go there and they resists the 
money. They don’t own the swimming pools, the imported cars. They will 
do enough work to get what they need of the money without becoming a 
slave to it, and that, in that sense, it is as you say, it is going to be difficult 
to go completely against the grain or the current of a culture. But you can 
compromise without selling your individuality completely to it. You’ve got 
to compromise because it makes things easier. 
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は、フォークナーが脚本家として参加し、成功を収めた作品の1つである








であった。『永遠の戦場』（1936）『脱出』（To Have and Have Not, 1944）『3
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フォークナーは “War Bird” など、最終的には映画化に結びつかなかった脚
本も手掛けている。次にフォークナーは、1934年の7月に、ユニヴァ−サ
ルスタジオで仕事をしている。この間、クレジットはつかなかったものの、
『黄金』（Sattuer’s Gold, 1936） の制作に関わった。
　1935年の12月から、断続的に1937年まで、フォークナーは3つめの映画
会社と契約した。20世紀フォックスである。ここで、『永遠の戦場』や『奴

























ナーが脚本に関わった映画は高く評価されている。またBattle Cry、 Country 




ワード・ホークスと組んだ『ピラミッド』（Land of the Pharaohs, 1955）であ
る。1942年に始まったワーナ ・ーブラザーズとの契約が一段落したあとも、









[Faulkner] said in the Paris Review interview (1956) “I know now that I 
will never be a good motion-picture writer,” but what he meant is that he 
wouldn’t be a great one. He was good enough so that Warner Brothers made 
strenuous efforts to get him back to their studio, even in the years before 
they realized that he was a world-famous author. They wanted him because 
he could throw away the script and write new dialogue on the set, a techni-
































































て運ばれてくるという設定になっている。Kawin や Garrett が指摘するよ
うに、これは作品全体を通して流れている、「表裏一体の生と死」という
テーマと結びつく演出である。ただし、この場面は完成版には採用されて
いない。（Kawin 91, Garrett 165）また、戦闘場面の中には、修道院と墓地
を思わせる場面が含まれており、多数の十字架が、荒涼たる風景に更に絶
望感を与える役割を果たしている。もとになったフランス映画において
も、その題名 Les Croix to Bois（『木の十字架』）が示すとおり、十字架は頻
繁に現れるモチーフとなっている。このことは、フォークナーの後の大作
である A Fable を思い起こさせる。A Fable は、第一次世界大戦中のフラン
スが舞台となっており、登場する伍長と12人の部下は、イエス・キリスト
と12弟子の関係と符号する。ノーベル文学賞受賞後の1954年に出版された






















































































その模様は The Western Review, 15 (Summer 1951), pp.300-04. に発表、Thomas 
M. Inge, ed. Conversations with William Faulkner. (Jackson: UP of Mississippi, 
1999) pp.66-72 に再録。
 2） Blotner は、『響きと怒り』執筆の経緯の詳細を、フォークナー自身の言葉
（“One day I seemed to shut a door between me and all publisher’s addresses and 
book lists. I said to myself, Now I can write. Now I can make myself a vase like that 
which the old Roman kept at his bedside and wore the rim slowly away with kissing 
it.”）を引用しつつ解説している。（Blotner 1984, p.212）
 3） 『サンクチュアリ』の執筆動機について、フォークナーは学生たちに対して
次のように説明している。“The basic reason is that I needed money. Two or three 
books that had already been published were not selling and I was broke. I wrote Sanc-
tuary to sell. After I sent it to the publisher, he informed me, ‘Good God, we can’t 
print this. We’d both be put in jail.’ The blood and guts period hadn’t arrived yet.” 
(Conversations with William Faulkner, p.67)
 4） カウリーは、ポータブル・フォークナーの出版にともなうフォークナーとの







な言葉を書きこんだ。“To Malcom Cowley  Who beat me to what was to have been 
the leisurely pleasure of my old age.” (Cowley, pp.90-91) 現在この本は、フォー
クナー・センターのあるサウスイースト・ミズーリ州立大学のブロツキー・
コレクションに保管されている。このフォークナーのメッセージを、ブロツ
キー氏は次のように評している。“Written to thank Cowley for his careful, sensi-
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tive editing of The Portable Faulkner. Surely one of the most scintillating and sincere 
inscriptions Faulkner ever wrote.” (Brotsky and Hamblin 1989, p.10)
 5） Linda Welshimer Wagner, ed. William Faulkner: Four Decades of Criticism. (East 
Lansing: Michigan State UP, 1973) および William Faulkner: Six Decades of Criti-





the Dust, The Hamlet, The Reivers, Sanctuary, The Sound and the Fury, Pylon, “Turn 
About” “Tomorrow” などが映画化され、“Barn Burning” “The Bear”  “Old Man” 




50を超える。ただし、 “Turn About” のみは両者に共通する。すなわち、フォー
クナー自身が、自作の映画化のために脚本執筆を担当したのである。
 7） 1957年4月30日に行なわれた第13回目のセッションより。Frederick L. Gw-
ynn and Joseph L. Blotner, eds. Faulkner in the University: Class Conferences at the 



















ついて、次のように説明している。“…since he generally destroyed his rejected 
drafts, those manuscripts and typescripts that do survive may represent only a tiny 
proportion of those that once existed.” (Milgate 1997, p.20)




密さを次のように記している。“These manuscripts are so physically beautiful to 
me I’d like to frame each one and hang them, like pieces of art, on my wall.” (Brotsky 
and Hamblin 1989, p.13)
12） フォークナーは、自分のハリウッドの仕事について、授業を担当した学生
達に次のように説明している。“I’m a motion picture doctor. When they find a 
section of a script they don’t like I write it and continue to rewrite it until thy are satis-
fied.” (Inge, p.70)
13） フォークナーは、作家の創作意欲と年齢について、次のように語っている。
“For fiction the best age is from thirty-five to forty-five. Your fire is not all used up 
and you know more. Fiction is slower. For poetry the best age is from seventeen to 
twenty-six.” (Inge, p.69)
14） William Faulkner and Joel Sayre. The Road to Glory: A Screenplay. Ed. Matthew 
Bruccoli. (Carbondale: Southern Illinois UP, 1981.) p.23.
15） フランス映画 Les Croix de Bois は1932年の4月にパリで封切られた。ニュー
ヨークタイムスの映画評は、その見出しにおいてこの映画を “A Masterpiece 
of Realism and Simplicity” と評している。
16） Kawin の “Faulkner Filmography” によれば、『永遠の戦場』の成立過程は以
下のごとくである。（Kawin, p.168）まず、1932年のフランス映画（Roland 
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